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Study on the education in "Society 5.0."(5) 
～Consideration about the education in future Society～ 
Yoshiaki UENO*1   Kazuhito OZAWA*2
The purpose of this study is to consider the new education system suggested by Japanese 
Government. The system is called Society 5.0. In chapter 1, Ueno considers STEM education, which 
is expected to have a significant impact on mathematics education in the future. Especially, 
"information" and "statistics," which were not considered to be the mainstream of mathematics in 
mathematics education, have emerged as new terms of programming education and data science. In 
chapter 2, Ozawa describes liberal arts education in modern society and group work training in 
lectures at universities. 


















































































３．数学教育からみた STEM 教育の課題 
このような状況の中で、2019 年 9 月 18 日に開催され
た数学教育学会秋季例会におけるシンポジウム「STEM 教
育を考える」では、以下のような論点が議論された。 








































































































第 2 章 大学における教養教育からの検討 































   発展・本質            発展・本質 
         ↖                      ↗ 
       技術       教育 
                ↖             ↗ 
                   Society 5.0  
                       ↓ 
                     人間 
                       ↓ 
          発展・本質 
 
     図 1. Society 5.0 における論点と視点 
 
２．Society 5.0 における人間の本質と発展 
(1)人間の本質についての様々な捉え方 


























寿命の推移を見ると、1950 年には男性 58.0 歳・女性 61.5
歳であったのに対して、2030 年には男性 84.2 歳・女性 90.9
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Toward People)」「人々に対して動く(Moving Against People)」













































評価は、中間試験と定期試験のそれぞれ 50 点の合計 100
点満点の内 60 点未満が不可となる。中間および定期試験
内容は、授業内容のみであり、試験前に提示し模範解答も
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